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Abstract  We examined the number and the combination at the ground rain gauge used to forecast the amount of the flow 
rate into the dam for the hydro power plant. A neural network system for this purpose is developed through a case 
study on a dam for hydro power plant located the upper district of the Yahagi River in Central Japan. We forecast 
when the rain gauge in three points, five points, and seven points was used within the rain gauge in seven places 









































































































図 1 矢作ダム上流域 



















































図 2 予測システム 




































表 2 各設置地点数における予測誤差（雨量計を均等配置した場合） 
Table 2.  Forecast error in various place point. 
Total amount
of
rainfall [mm] εtotal εabs εtotal εabs εtotal εabs
11 2004.05.19 90.7 90.0 37.6 38.3 15.9 20.8 13.6 17.2
12 2004.07.10 41.0 41.5 10.9 25.4 17.9 28.9 11.9 25.3
13 2004.08.10 23.4 30.5 19.4 33.3 22.5 34.4 20.2 33.1
14 2004.09.29 78.3 44.0 4.4 17.4 8.8 14.7 10.7 18.3
15 2005.03.11 27.9 25.2 1.1 14.6 1.3 14.3 0.4 14.4
16 2005.03.17 34.6 26.7 3.1 14.7 5.6 15.7 7.7 15.8



























表 1 検証データ 























































 Total amount of
rainfall [mm]
1 2003.10.13 97.7 38.8
2 2003.11.03 48.0 38.0
3 2003.11.19 39.4 43.3
4 2003.11.25 37.6 36.3
5 2003.11.29 67.1 49.3
6 2004.02.29 24.3 24.1
7 2004.03.18 21.7 28.3
8 2004.03.30 50.7 32.9
9 2004.04.19 35.1 26.9
10 2004.05.04 55.4 40.7
11 2004.05.19 90.7 90.0
12 2004.07.10 41.0 41.5
13 2004.08.10 23.4 30.5
14 2004.09.29 78.3 44.0
15 2005.03.11 27.9 25.2

































































































の降雨が 6例中 1例（No.13）ある。誤差が 30%以上ある
No.13 の総降雨量は 23.4mm と他の降雨ケースに比べて
少なく，予測が難しい降雨と言える。他方，3地点の場合


































































































































図 3 流域平均雨量と予測流量の時間変化 






表 3 各設置地点数における予測誤差 
（雨量計を中央に集中配置した場合） 




11 2004.05.19 50.4 50.4
12 2004.07.10 5.0 24.7
13 2004.08.10 36.5 44.4
14 2004.09.29 16.5 19.3
15 2005.03.11 1.3 16.1










11 2004.05.19 16.6 19.4
12 2004.07.10 14.9 25.9
13 2004.08.10 18.8 34.5
14 2004.09.29 13.5 17.5
15 2005.03.11 0.6 14.9
16 2005.03.17 8.7 17.4

























































(b)  地上雨量計５地点を用いたときの流出量予測結果 
図 4 予測流量の時間変化 
（雨量計を中央に集中配置した場合） 
Fig. 4.  Forecast result of time variation of 
















































(4)K.Ichiyanagi, Y.Goto, T.Matsumura, and Y.Kito : 
“Estimation of Runoff Ratio of Rainfall on Upper District 
of a Hydro-Power Plant Dam by Using Artificial Neural 




率推定」，電学論 B. 114, 9, pp945-946 (1994) 
(５)M.Hino, and M.Hasebe : “Relation Between Runoff Ratio 
and Antecedent Discharge as An Index of the Humidity of a 
Basin”, Proc. of the Japan Society of Civil Engineers, 
Vol328, pp.41-48 (1982-12) (in Japanese) 
 日野幹雄・長谷部正彦：「流出率と湿潤指標としての



































(6)K.Ichiyanagi, K.Mizuno, K.Nakajima, H,Yamada, K.Yukita, 
Y.Goto, T.Matsumura, and Y.Kawasima : “Estimation of 
Runoff Ratio on Upper District of Dam for Hydro Power 
Plant by Using Radar Echo Data”, T.IEE Japan, Vol.124-B, 




B. 124, 2, pp.229-236 (2004) 
(７)土木学会編：第２編 水文編，昭和６０年度版 水理
公式集, pp.141-142, 土木学会 (1985)






                                                                     
6 ページ
